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اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ رﻏﻢ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﻲ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ،أوﺟﺪن ورﺗﺸﺎردز ﻣﺮورا ﺑﻴﻠﻤﺴﻼف وﺻﻮﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻣﺬة ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻟﻴﻜﻮف
وﻛﺎوﻟﻲ ،ﻓﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وأدواﺗﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻮف ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى وﻟﻢ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻗﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﺑﻘﻀﺎﻳﺎه؛ ﻓﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ،وأﺳﻘﻄﺖ ﻫﺬا اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ وﻛﺄﻧﻪ اﻻﺑﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ
ﻗﺮﻳﻤﺎس .ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻠﺪﻻﻻت ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ
وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ،إﻧﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ؛ إذ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻣﻬﺎت
اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة -واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا -ﻻ ﺗﻌﻴﺮ
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺖ وﻷﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻀﺮورة ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ
دون اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ ،اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻤﻘﻄﻌﻴـﺔ ،اﻟﻨﺒـﺮ ،ﻋﻠـﻢ اﻟﺪﻻﻟـﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘـﻲ،
اﻟﺴﻴﺎق ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ،دور اﻟﺘﺄوﻳﻞ ،اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
Abstract
The semantic theory in circulation is not sufficient despite the numerous attempts to
present a theory that accommodates the semantic level, as its procedural concepts and
analytical tools did not meet this level and did not contain it, as many of the mothers of
books in linguistics that have appeared in the last thirty years - which are the most
influential literature - semantics do not pay attention to interest such as American
linguistics, for example, which have been adopted for a long time A far cry from the
principle that language should be analyzed without meaningful consideration.
Keywords Contextual Theory, Interpretation Rule, Contextual Theory, Semantics
Interpretative, Context, Logical Semantics, Intonation, Use, Supra Segmental
Elements, Behaviouriste Theory.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2019
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ﺑﻠﻘﺎﺳﻤﻲ

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
"ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﻮﻳﻞ ﻳﺘﻘﺎﺳﻤﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي وﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ .ﻟﻜﻦ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ وإﻧﺘﺎج أﻓﻜﺎر ﺑﺼﺪد ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻋﻼﻗﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮه ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ أو ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ﺷﻲء ،وﺗﻘﻴﻴﺪ
ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺒﻨﺎءات واﻷﻧﺴﺎق اﻟﺼﻮرﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺷﻲء آﺧﺮ .ﻟﺬاﻟﻚ ﻓﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ
ﻃﻮﻟﻪ وﻏﻨﺎه ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺼﻴﺮ .وﻫﺬا اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻫﻮ ﺗﺎرﻳﺦ رﺑﻂ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺼﻮري ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ 1".وإذا ﻛﺎن اﻟﻌﻠﻢ ﺗﺮاﻛﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﻴﺎ وﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺧﺬ
واﻟﻌﻄﺎء ،وﻣﺤﺼﻠﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﺟﻬﻮد اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ ،ﻓﻬﻞ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﻠﻐﺔ؟ وﻫﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وأدواﺗﻬﺎ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﻲ وﺗﺤﺘﻮﻳﻪ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ
واﺟﻬﺖ اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ؟
ﻳﺴﺠﻞ ﻣﻨﻈﺮ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺻﺎﺣﺐ ﻋﺪﻳﺪ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮي اﻹﻧﺠﻠﻴﺰي
ﺟﻮن ﻻﻳﻨﺰ ) (Lyons Johnﻓﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ ) (Semantics. An Introduction Linguisticأن اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺮﻏﻢ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﺤﺎوﻻت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﺪﻻﻟﻲ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ،أوﺟﺪن ورﺗﺸﺎردز ﻣﺮورا ﺑﻴﻠﻤﺴﻼف ) 2(Hylmslev.Lوﺻﻮﻻ
ﻋﻨﺪ ﺗﻼﻣﺬة ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻟﻴﻜﻮف ) (Lakoff.Gوﻛﺎوﻟﻲ ) ،3(Cawley.Mcإﻻ أن ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺗﻈﻞ
ﻏﻴﺮ واﻓﻴﺔ ،ﻓﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ وأدواﺗﻬﺎ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ أن ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﻲ
وﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ،وﻋﺠﺰت ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻨﺎه ﻋﻤﻘﻪ واﻹﻟﻤﺎم ﺑﺠﻮاﻧﺒﻪ ،ﻓﻼ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻗﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ وﺑﻘﻀﺎﻳﺎه" :ﻟﻘﺪ ﻇﻬﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺒﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻮﺟﻮد ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺰال ،ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺤﺪ اﻵن ،ﻳﻘﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ" .4ﻓﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺮ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ،وأﺳﻘﻄﺖ ﻫﺬا اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ 5ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ وﻛﺄﻧﻪ
اﻻﺑﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ .ﺗﻘﻮل اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ آن إﻳﻨﻮ ) (Ino. Aﻋﻦ ﺣﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
وﻋﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻧﻔﺴﻴﻬﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء "
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺪﻻﻻت ﻓﺈن دراﺳﺔ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻠﺪﻻﻻت ،وﻻ ﺗﻌﻨﻲ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت وإﻧﻤﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻟﺔ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ 6" ..إن اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ أﻣﻬﺎت اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة -واﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮا -ﻻ ﺗﻌﻴﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ،وإن ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻬﻮ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻴﻂ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ،ﻛﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻲ " ...ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﺒﻨﻰ وﻷﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﺑﻀﺮورة ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ دون اﻻﻋﺘﺪاد
ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ 7".وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻻﻳﻨﺰ إﻟﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺠﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ أواﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻫﻮ ﻣﻨﺘ ﻬﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف؛ ﻓﺎﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،واﻷدب واﻟﺸﻌﺮ
450

2

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol20/iss2/4

???????: Significance is the Weakness Point of Modern Linguistic Research

اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

واﻟﺮﻗﺺ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ .ﺑﻞ وﻳﺘﻌﺪى اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻛﺎﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻄﺐ
واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ...اﻟﺦ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺘﺸﻌﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،ﻣﺘﺮاﻣﻲ اﻷﻃﺮاف ،ﻳﺘﺠﺎذﺑﻪ ﻋﺪد
ﻫﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
ﻳﻘﻮل ﺗﻮدوروف ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ" :ﺗﺪور اﻟﻔﻜﺮة
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،وﺗﺰداد ﻫﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ﻟﻜﻮﻧﻨﺎ ﻧﺤﺎول أن ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻲ
اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻻت ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ 8".أﻣﺎ أوﻟﻤﺎن ﻓﻴﻘﺮ ﺑﺄن" اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ
واﺣﺪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ واﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ 9".ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﻓﺈﻫﻤﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻣﺮده إﻟﻰ ﺗﺨﻮف اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ واﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎن ،وﻫﻲ
10
اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت وﻋﻠﻢ اﻟﻤﻔﺮدات ،وﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ،وﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎ.
 .1اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﺪﻻﻟﻲ:
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺪاﻳﺔ إن "أﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺳﻤﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪﻻﻟﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ ،ﻫﻲ اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻮاﺿﺢ
ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺼﻮري وﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻨﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻻﺧﺘﻼ ﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮق ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻇﻮاﻫﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ11 ".ﻫﺬه
اﻟﺘﺼﻮرات واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻤﻨﺸﻐﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻴﻪ ﻏﺎﻟﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺤﺼﺮﻫﺎ إﺟﻤﺎﻻ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ اﺗﺠﺎﻫﺎت ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،وﻛﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺎت وﻧﻤﺎذج ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺪد وﺗﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺑﻴﻨﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ ،إﻻ
أن ﻣﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻈﻞ واﺣﺪة 12 .وﺑﻌﺪ اﻃﻼﻋﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷدوات اﻟﺘﻴﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻧﺼﻨﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻳﻀﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ وﻧﻈﺮﻳﺔ أوﺟﺪن ورﻳﺘﺸﺎردز.
 اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﻮري وﻳﻀﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻘﻠﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻴﺎﻟﻤﺴﻼف.
 اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻴﺎﻗﻲ اﻟﺘﺪاوﻟﻲ وﻳﻀﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﺠﻮن ﻻﻳﻨﺰ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻟﻔﻴﺮث
وﻧﻈﺮﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﻻﻻت ﻟﻔﺘﻐﻨﺸﺘﻴﻦ .أﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي واﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ ﻓﻴﻘﻊ ﺑﻴﻦ اﺗﺠﺎﻫﻴﻦ
اﺛﻨﻴﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺼﻮري.
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ﺑﻠﻘﺎﺳﻤﻲ

وإذا ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺪم ﻗﺮاءة ﻻﻳﻨﺰ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻷﺑﺮز ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻐﻤﻄﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﺒﺘﺔ ،ﻓﻘﺪ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻮن ﻻﻳﻨﺰ ﻹرﺳﺎء ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ،واﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ
ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺮ ﺑﻪ ﻻﻳﻨﺰ ﻓﻬﻮ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ –
ﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ -ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﺑﻤﻔﺮدﻫﺎ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻘﻨﻌﺔ وواﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻠﺔ ﻧﻈﺮﻳﺎ وﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ؛ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﺑﺄﺧﺮى ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ 13 ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﻮن ﻓﻲ وﺻﻔﻬﻢ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﺒﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﻤﻌﻨﻮي.
 .2ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ ﻟﺒﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ )(Behaviourist Semantics
اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎوﻟﻬﺎ ﻣﻦ زاوﻳﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ :اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ "اﺗﺠﺎه
ﻋﺎم" ذاﻋﺖ ﺷﻬﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻋﺮف ﺗﺄﺛﻴﺮا ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ "ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻻﻟﻴﺔ") (Behaviourist Semanticsﻓﺘﻌﻨﻰ ﺑﻮﺻﻒ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻐﺔ.
أﺟﺮى ﻻﻳﻨﺰ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ واﻃﺴﻦ ) (Watsonوواﻳﺲ )(Weiss
وﺳﻜﻴﻨﺮ ) (Skinnerﻣﻨﺘﻬﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ) ،(Bloomfieldوذﻫﺐ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎوﻟﺔ ﻻ
ﺗﻬﺘﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻼزم ﺑﺎﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺻﻠﻬﻢ
اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﻌﺎدي .ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﺿﻬﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ وﻳﺤﺘﺠﻮن ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻬﻢ:
 أﻧﺎ ﺟﺎﺋﻊ ﻧﺎوﻟﻨﻲ اﻟﻤﻠﺢ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺑﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﻜﻢ اﻟﻬﺎﺋﻞ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﻮاردة ﻋﻠﻰ أﻓﻮاه
اﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻦ .ﻓﻬﻲ أوﻻ ﻣﻨﺘﻘﺎة ،وﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻮﺿﻌﻴﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺨﻄﺎب ،وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ،
ﻓﺎﻟﻌﺒﺎرة اﻷﺧﻴﺮة ﻣﺜﻼ )ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ( ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺎت ﺧﻄﺎﺑﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ )ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻠﻔﻆ
ﺑﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﻨﺸﺮح اﻟﺼﺪر ،ﻣﺮﺣﺎ ،أوﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻘﺒﺾ اﻟﻨﻔﺲ ،ﻣﺘﻮﺗﺮا ،وﻗﺪ ﻳﻘﻮﻟﻬﺎ ﻣﺪﻋﻴﺎ اﻟﻬﺪوء
واﻻﻧﺒﺴﺎط واﻻﻧﺸﺮاح ﻫﻮ ﻓﻲ داﺧﻠﻪ ﻳﻠﺘﻬﺐ ﻏﻴﻈﺎ ،ﻳﻮد ﻟﻮ ﻳﻘﻮل ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﺗﻔﻮه ﺑﻪ ،أو ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﺞ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ وﻳﺼﻌﺐ أن ﺗﻠﺘﻘﻄﻬﺎ أﻋﻴﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻫﻲ
ﻣﻠﻔﻮﻇﺎت ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺪﻻﻟﻲ ،ﻓﻼ ﺗﺤﻮي ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﻀﻤﺮة ،وﻻ ﺗﺤﻤﻞ دﻻﻻت ﻣﺠﺎزﻳﺔ
ﻣﻦ ﻛﻨﺎﻳﺔ واﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ اﻟﻜﻼم اﻟﻴﻮﻣﻲ اﻟﻤﺴﺘﺮﺳﻞ ،ﻓﺎﻟﻤﻠﻔﻮظ اﻷول ﻣﺜﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ
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ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻏﻴﺮ ﺻﺮﻳﺢ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻧﻮﺣﻲ أﻧﻨﺎ ﺟﺎﺋﻌﻮن دون أن ﻧﻌﻠﻦ ذﻟﻚ ،ﻷن اﻹﺿﻤﺎر أواﻹﻇﻬﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب ،وﺧﺎﺻﺔ درﺟﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ )اﻟﺠﺎﺋﻊ( واﻟﻤﺨﺎﻃﺐ.14
ﻓﺼﻨﻒ اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﻮن ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﻟﻢ ﻳﻮﺳﻌﻮا أﻣﺜﻠﺘﻬﻢ
ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي .أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ ﻗﺎﺻﺮة ﻋﻦ
اﻹﺣﺎﻃﺔ "ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻌﻘﻴﺪاﺗﻪ 15 ".وﻻ ﺗﻘﺪم إﻃﺎرا ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻟﺸﺮح ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت .ﺛﻢ ﻳﺘﺴﺎءل ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت ﻣﻜﺘﻔﻴﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ؟  ،16وﻫﻮ
ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻲ ﻫﺬا ﻣﻊ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻧﻘﺪه أﺷﺪ ﺣﺪة ﻓﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻳﻨﻌﺖ ﺗﺼﻮرﻫﻢ ﻫﺬا
ﺑﺎﻟﻌﺠﻴﺐ واﻻﻧﺘﺤﺎري؛ إﻧﻪ ﺗﺼﻮر ﻳﻘﻮد إﻟﻰ " ...ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﻴﺘﺔ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻘﻴﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺗﻤﺎﻣﺎ
ﺑﺪراﺳﺔ اﻷداء واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻠﻐﻮي"  17ﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ "ﺗﻔﺘﺮض ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم
اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ،ﻓﺒﺈﻋﻄﺎﺋﻨﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻨﻈﺎم ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ
دراﺳﺔ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺜﻤﺮة ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ،وﻛﻴﻒ ﻳﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ
أﺧﺮى" .18
ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إﻟﻰ اﻟﻘﻮل" :ﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ إﻋﻄﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ ﻟﻜﻞ
ﺻﻴﻐﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ،ﻳﺠﺐ أن ﻧﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،ﺑﻴﺪ أن ﺳﻌﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻵن ﺟﺪ ﻣﺤﺪودة"  ،19ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن "ﺗﺤﺪﻳﺪ؛ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻷﻫﻢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺪم اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى "اﻟﺤﺐ" أو "اﻟﻜﺮه" اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺄﺣﻮال ﻟﻢ ﺗﺼﻨﻒ ﺑﺪﻗﺔ .وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ20 ".؟ وﻳﺼﻞ ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
"اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ"
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ﺛﻢ إن ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ -ﻣﻦ أﻗﻄﺎب اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻌﻴﺔ -اﻗﺘﻨﻌﻮا ﺑﻀﺮورة اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺪراﺳﺔ
اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎدا ﻛﻠﻴﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻷن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﺪﻳﻢ اﻷﻫﻤﻴﺔ أو ﻗﻠﻴﻞ اﻟﺸﺄن ،ﺑﻞ ﻹﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﺄن
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﻋﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺑﺪﻳﻼ،
وﻣﺎﻟﻮا إﻟﻰ ﺿﺒﻂ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻠﻐﻮي ،أي ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻜﻼﻣﻴﺔ .وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﺪرس اﻟﺪﻻﻟﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎت
ﺧﻄﻴﺮة أﺛﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا واﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻋﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻗﻄﻌﺖ أﺷﻮاﻃﺎ
ﻣﻌﺘﺒﺮة ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﺴﺎن اﻟﺒﺸﺮي ﺣﺘﻰ ارﺗﻘﺖ إﻟﻰ ﻣﺼﺎف اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﺪة ،ﻓﻼﻳﻨﺰ ﻳﺮى أن
ﻧﻈﺮة ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﻫﺬه إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺪرس اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻧﻘﻄﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ ﻧﻈﺮة
ﺗﺘﺴﻢ -ﺣﺴﺐ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ ﻻﻳﻨﺰ -ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎؤم.
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ﺑﻠﻘﺎﺳﻤﻲ

وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ "ﻣﺮد ﺗﺸﺎؤﻣﻪ ﻫﺬا اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑﺄن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﻔﺘﺮض
وﺟﻮد وﺻﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ،ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺎت ،وﻟﻠﻤﺴﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ"  22ﻣﺜﻞ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت إﻟﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت :ﺑﺮﻳﺔ أم ﺑﺤﺮﻳﺔ ،أﻟﻴﻔﺔ أم ﻣﻔﺘﺮﺳﺔ ،ﻣﻦ اﻟﺜﺪﻳﺎت أم ﺑﻴﻮﺿﺔ أم وﻟﻮدة...،اﻟﺦ(،
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻐﺬاﺋﻲ )ﻫﻲ آﻛﻼت اﻟﻠﺤﻮم أم اﻷﻋﺸﺎب( ،أﻳﻀﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﺑﺤﺴﺐ
وﺳﻄﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ )ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺑﺮﻳﺔ أم ﺑﺤﺮﻳﺔ أم ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ...،إﻟﺦ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﻤﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت وأﺳﻤﺎء
اﻟ ﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻫﺬه ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻮﺻﻒ اﻟﺘﻘﻨﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻟﻴﺲ اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،وﻳﻀﺮب ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻦ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻤﺸﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﺤﺐ واﻟﻜﺮه.
وﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﻓﺈن ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ "ﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻪ أن ﻳﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻋﺰﻳﻤﺔ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻠﺴﺎن ﻓﻲ دراﺳﺘﻬﻢ ﻟﻠﻐﺔ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻓﻌﻞ"  ! 23واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻻﻳﻨﺰ أن "ﻻ ﻫﻮ وﻻ أﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻪ
ﻗﺪم إﺳﻬﺎﻣﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ وﻻ ﺣﺘﻰ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ 24 ".ﻓﺒﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ
ﺻﺪور ﻛﺘﺎﺑﻪ ) (Languageاﻟﺬي ﻋﺮض ﻓﻴﻪ ﺗ ﺼﻮره ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ووﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﻪ
إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻓﺈن " دراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ أﻫﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺒﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪﻳﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ
ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ"  ،25وﺑﻤﺎ أن اﻟﺪرس اﻟﺪﻻﻟﻲ
ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺼﻮر اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ،ﻓﺈن ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ أﺳﻘﻄﻮا اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ وأﻗﺼﻮه ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻫﺘﻤﺎم
اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﻛﻜﻞ .إذا ﻛﺎن ﺗﻼﻣﺬة ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﻗﺪ ذﻫﺒﻮا ﺑﻌﻴﺪا ﻓﻲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻛﻼم أﺳﺘﺎذﻫﻢ ،ﻓﻬﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ
أﺑﺪا ﺣﺴﺐ ﻻﻳﻨﺰ داﺋﻤﺎ أن ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﻗﺪ أﻟﻐﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﻔﺼﻴﻼ "ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ذاﺗﻪ ﻟﻢ
ﻳﺸﺮ ﻗﻂ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن وﺻﻒ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﺑﺈﻫﻤﺎل ﻛﻠﻲ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﺠﻤﻞ ...اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺣﺪات اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ،وﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺎﺗﺎ
ﺑﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺂﻟﻔﻬﺎ اﻟﺠﺎﺋﺰ .وﻫﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮ ﻛﺎن دراﺳﺔ
26
ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻣﺤﻀﺔ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ".
واﺻﻞ ﺗﻼﻣﺬة ﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه ذاﺗﻪ ﻓﺴﻌﻮا إﻟﻰ "ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻲ
واﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ دون اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ 27 ".وﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه ذاﺗﻪ ﺳﺎر ﻫﺎرﻳﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
"ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺒﻨﻮﻳﺔ" ) (Methods Of Structural Linguicticsﻋﺎم  ،1951وﺑﻤﺎ أن
ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﻼﻣﺬة ﻫﺎرﻳﺲ )و ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ أﺣﺪ ﻣﻌﺎوﻧﻴﻪ وزﻣﻼﺋﻪ( ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ
"اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ" ) (Syntactic Structureاﻟﺬي ﻧﺸﺮه ﻋﺎم  1957ﺗﺼﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻤﺎ ذﻫﺐ إﻟﻴﻪ
ﻫﺎرﻳﺲ وﺑﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﻓﺒﻠﻮﻣﻔﻴﻠﺪ "...ﻣﺎ ﻳﺰال ﻣﺘﻤﺴﻜﺎ ﺑﺄن ﻓﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺗﺮﻛﻴﺐ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
28
ﺗﻮﺻﻒ وﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻈﻞ ﻛﻨﻈﺎم ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺤﺖ دون اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ".
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 .3ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ) (Generative Semanticsوﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ
ﻟﻠﻴﻜﻮف ):(Interpretative Semantics
ﻳﺬﻫﺐ أﺻﺤﺎب اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي إﻟﻰ إن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺪﻋﻮة إﻟﻰ أن ﺗﺮﺻﺪ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﺻﻮات واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ .وﻟﻬﺬا ﻓﻬﻲ ﺗﻔﺘﺮض أن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ،ﺣﻴﻦ ﻳﻨﺘﺞ
ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎت ﻟﻐﺘﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﻦ أوﻟﻬﻤﺎ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺻﻮﺗﻲ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ دﻻﻟﻲ:
 اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺼﻮﺗﻲ :ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدى ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺻﻮﺗﻴﺎ
 اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ :ﻳﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﻴﺪه اﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﺗﺠﺘﻬﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺳﻘﺎط
اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﻮرة ﺻﻮﺗﻴﺔ ،و"ﺑﻌﺒﺎرة اﺳﺘﻌﺎرﻳﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أن ﺗﺮﺻﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ
"اﻣﺘﻼء" اﻷﺻﻮات ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت 29 "...اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ﻳﻘﻮده
ﺗﻴﺎرا ن ﻟﻐﻮﻳﺎن ﻋﺮﻓﺎ ﺑﻤﻘﺎرﺑﺘﻬﻤﺎ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﻓﻲ درﺟﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ،ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻢ
اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺬ ) (Interpretative Semanticsوﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ).(Generative Semantics
ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮذج اﻷول ﻟﻠﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻋﺎم 1957؛ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﺣﻀﻮر،
ﻫﺬا اﻟﻐﻴﺎب ﻟﻠﻤﻌﻄﻰ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﺖ إدﻣﺎج "اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺪﻻﻟﻲ"
ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺎﺗﺰ وﻓﻮدور ﻋﺎم  (Katz & Fodor) 1963وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻛﺎﺗﺰ
وﺑﻮﺳﻄﺎل ) (Katz &Postalﻋﺎم  ،1964وﺣﻴﻦ ﻇﻬﺮ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي
ﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﺳﻨﺔ  ،1965اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺪﻻﻟﻲ اﻋﺘﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﺎ داﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺤﻮ ،ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻤﻜﻮن ﺟﺎء
دوره ﻣﺤﺼﻮرا ﻓﻲ اﻟﺘﺄوﻳﻞ .وﺻﺎغ ﻛﺎﺗﺰ ﻋﺎم  1972اﺳﺘﻠﻬﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا ،ﻧﻈﺮﻳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﺳﻤﻴﺖ
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ ،وﺑﻌﺪه ﻗﺪم ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ وﺟﺎﻛﻨﺪوف ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻤﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻛﺎﺗﺰ،
وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﺗﺄوﻳﻠﻲ ﺑﺪوره .وﻗﺪ ﻋﻨﻴﺖ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺮﺑﻂ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺪﻻﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﻜﻮن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ،
واﻋﺘﺒﺮت اﻷول "ﺗﺄوﻳﻠﻴﺎ" ،ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺜﺎﻧﻲ "ﺗﻮﻟﻴﺪﻳﺎ" 30 .وﻳﻘﻒ ﻻﻳﻨﺰ ﻣﻄﻮﻻ ﻋﻨﺪ اﻟﺪور اﻟﺬي
ﺗﻤﻨﺤﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻓﺪوره ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻣﺤﺪود ﺟﺪا؛ ﻓﺈذا
ﻛﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪور اﻟﺘﺄوﻳﻞ ) ،(Interpretation Ruleﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ
ﺑﻤﻜﺎن رﺳﻢ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻮﺣﺪة ﻟﺘﺄوﻳﻞ أي ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻓﻔﻲ ﻗﻮل أﺣﺪﻧﺎ ﻟﺼﺪﻳﻖ ﻗﺪ
أﺧﻠﻒ وﻋﺪه:
 ﻟﻢ ﺗﺄت اﻟﺒﺎرﺣﺔ ﻟﻢ ﺗﺄت اﻟﺒﺎرﺣﺔ ﻟﻢ ﺗﺄت اﻟﺒﺎرﺣﺔ455
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺑﻠﻘﺎﺳﻤﻲ

ﻓﺈن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﻮﺣﺪة ،وﺳﺘﻜﻮن اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺜﻼث ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ ذاﺗﻪ ،ﻏﻴﺮ أن
أﺣﺪﻧﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻷوﻟﻰ ﻣﺴﺘﻔﺴﺮا ﻣﺴﺘﻔﻬﻤﺎ ،وﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺆﻛﺪ ﻣﻘﺮرا ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻬﺎ
ﻣﺘﻌﺠﺒﺎ ﻣﻨﺪﻫﺸﺎ .وﻫﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺒﻮح ﺑﻬﺎ ﻫﺬه اﻷﺑﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،وإﻧﻤﺎ ﻧﺒﺮة
اﻟﺼﻮت وﻣﻼﻣﺢ اﻟﻮﺟﻪ وﻛﺬا ﺣﺮ ﻛﺎت اﻟﻴﺪ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻹﻳﻤﺎءات وﺣﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺠﺴﻢ ﻫﻲ اﻷﻗﺪر ﻋﻠﻰ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ دﻻﻟﺔ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻞ اﻟﺜﻼث.
 :1-3اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺪﻻﻟﻲ ووﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ )،(Interpretative Function
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،وﺗﻜﻤﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ
ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ) ،(Generative Functionأﻣﺎ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺪﻻﻟﻲ ،واﻟﻤﻜﻮن اﻟﺼﻮﺗﻲ ﻓﻴﻀﻄﻠﻌﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﺮار
اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻞ )1،(Interpretative Functionوﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﺣﻴﻨﻤﺎ وﺻﻒ اﻟﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺤﻮ اﻟﺘﻔﺮﻳﻌﻲ ،ﺿﺮب اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻲ:
) The Man Hit The Ball (1ﻗﺬف اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺮة(.
وﺑﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﻔﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮﺟﺎع ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮم واﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل )ﻋﻠﻤﺎ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أﻳﻀﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻞ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺠﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ( ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ:
) The Man Hit The Ball (2ﻗﺬف اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻜﺮة(.
) The Ball Was Hit By The Man (3اﻟﻜﺮة ﻗﺬﻓﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺟﻞ(.
ﻫﺎﺗﺎن اﻟﺠﻤﻠﺘﺎن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ﻣﺘﺴﺎوﻳﺘﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ،أو ﻣﺘﻘﺎرﺑﺘﺎن دﻻﻟﻴﺎ ،وﻳﻼﺣﻆ ﻻﻳﻨﺰ أن "ﻛﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق،
ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ اﺗﺨﺬت اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
س←ع
ﺑﺤﻴﺚ إن س ﻋﻨﺼﺮ أﺣﺎدي وع ﻋﻨﺼﺮ أو ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،ﻻ ﺗﻮﺟﺪ إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎق
اﻟﺬي أﻋﻴﺪت ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ س ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ع 31 ".وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻳﻘﺘﺮح ﻻﻳﻨﺰ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ
ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺸﻮﻣﺴﻜﻲ وﺗﻼﻣﻴﺬه ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
س ← ع /ق  -ي
")و ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن س ﺗﻌﺎد ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ع ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ق إﻟﻰ اﻟﻴﺴﺎر ،وي إﻟﻰ
اﻟﻴﻤﻴﻦ – ﻫﻨﺎك إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺤﺪدات اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ( .ﻫﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﺎﻗﻴﺔ
دﻗﻴﻘﺔ ،ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ 32 ".وﻫﺬا اﻟﻘﺎﻟﺐ أو اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺼﻮري اﻟﺬي ﻳﻘﺘﺮﺣﻪ ﻻﻳﻨﺰ واﺣﺪ ﻣﻦ
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اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻹﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﻓﻤﻦ وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻫﺬه
ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺨﺎرج ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎق )- (Context Free Grammarﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻻﻳﻨﺰ -ﻧﻮﻋﺎ
ﺧﺎﺻﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
س←ع /ق -ي
ﺑﺤﻴﺚ إن اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ق وي أﻫﻤﻠﺖ ﻛﻠﻴﺔ ﺣﺴﺒﻪ ،وﺑﺎﻹﻣﻜﺎن إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻣﻊ أي ﺟﻨﺲ ﻣﻦ
اﻟﺠﻤﻞ 33 .ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﺆداﻫﺎ أن اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﻊ اﻟﻤﺜﺎﻟﻲ
ﻟﻠﻐﺔ أﺛﻨﺎء أداﺋﻪ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻜﻼم أو ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻟﻪ ،ﻳﻔﺴﺮ اﻟﺠﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ،أي أﻧﻪ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ
إﺳﻘﺎط ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرﻛﺎن اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ .ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ واﻟﻤﻜﻮﻧﺎت
اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻌﺪ "ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ" ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻠﻞ إﻟﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ أﺑﺴﻂ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ "اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ" ) Semantic
 (Markersواﻟﻤﻤﻴﺰات ) ،(Distinguishersﻓﺎﻟﺴﻤﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﻤﻴﺰات ﻫﻲ اﻷﺑﺠﺪﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻤﻤﻴﺰة ،ﺑ ﺤﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻤﻴﺰات ﻣﺎ ﻫﻮ ﺧﺎص ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ وﺣﺪة ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ ،وﺗﻤﺜﻞ
اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻧﺴﻘﻲ أو ﻋﻼﺋﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أي ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺮدة واﻟﻤﻔﺮدات ﻟﻸﺧﺮى.
ﻫﺬه اﻷﻃﺮوﺣﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ "اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة" ﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ) ،(Standard Theoryﺗﺤﺼﺮ
اﻟﺘﻔﺴﻴﺮات اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ دون ﺳﻮاﻫﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻛﻞ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺪﻻﻟﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ،أﻣﺎ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت
اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻤﻞ إﺟﺮاؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﺒﻨﻴﺔ ،ﻓﻠﻦ ﺗﻐﻴﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ .وﻣﻦ ﺛﻤﺔ
ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ أﺣﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ،أي اﻟﺘﻤﺜﻴﻼت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ
ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹﺳﻘﺎط ،ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ إذن رﻫﻴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ورﻫﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أﻳﻀﺎ.
أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺄﻟﻴﻔﻴﺔ ﻟﻜﺎﺗﺰ وﻓﻮدور ) (1963ﻓﺘﺪﻣﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ،
واﻟﻤﺰاوﺟﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ وﻣﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،إﻧﻤﺎ ﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ واﻟﻤﻀﻤﻮن
اﻟ ﻤﻌﺠﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ،ﻓﻠﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻳﺠﺐ أوﻻ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ،
وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت واﻟﺠﻤﻞ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻤﺰاوﺟﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ وﺗﻤﺜﻴﻼﺗﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻌﺠﻢ
اﻟﻠﻐﺔ ،وﻛﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة أو أﻛﺜﺮ .واﻟﻘﺮاءة ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ،
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ اﻟﻘﺮاءات ﻟﻌﺒﺎرات أوﺳﻊ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﺗﺴﻤﻰ "ﻗﻮاﻋﺪ
اﻹﺳﻘﺎط" ) (Projection Rulesاﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﻗﺮاءة اﻟﺼﺮﻓﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءات اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت أو اﻟﺠﻤﻞ
ﻣﻔﺴﺮ ة ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪرة اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺠﻤﻞ واﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪد اﻟﻼﻣﺤﺪود
34
ﻣﻦ ﺟﻤﻞ اﻟﻠﻐﺔ".
 :2-3اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﺪﻻﻟﺔ:
457
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ﺑﻠﻘﺎﺳﻤﻲ

ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻛﺎوﻟﻲ ) (Kawley Macﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ) The Role Of Semantics In

 (A Grammarوﻫﺎرﻣﺰ ) (Harmsﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ) (Universal Linguistics Theoryﺷﻜﻜﻮا ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ
ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ،واﻋﺘﺒﺮوا اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﻴﻦ وﻣﺘﺪاﺧﻠﻴﻦ ،ﺛﻢ إن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻜﺎﺗﺰو
ﻓﻮدور أﺛﺎرت ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاﺿﺎت .ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻗﺪ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻷرﺳﻄﻲ اﻟﺬي
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻨﻪ ،ﻓﺈن ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻨﺴﻬﺎ اﻟﻘﺮﻳﺐ ،واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ اﻟﻨﻮﻋﻲ ،ﻓﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي
ﻳﻘﺘﺮﺣﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻻﺷﺘﻤﺎل إﻻ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻷداﺗﻴﻦ اﻟﺪﻻﻟﻴﺘﻴﻦ :اﻟﺴﻤﺎت واﻟﻤﺤﺪدات 35 .ﻓﻬﻤﺎ
ﻳﻘﺼﻴﺎن اﻟﻤﻘﺎم ﻷﻧﻪ اﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻏﻴﺮ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ ﺗﺼﻨﻒ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن "اﻟﻤﻘﺎم اﻟﻤﻄﺮود ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺠﻤﻠﺔ،
36
ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺪة اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ".
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ﻳﺮﻓﺾ ﻋﻼﻧﻴﺔ إدراج ﺳﻴﺎق اﻟﺤﺎل وﻛﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ
ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺨﻄﺎب ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي؛ وﻳﺮى أﻧﻨﺎ "ﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺟﺎدة ،وﻻ ﻧﻤﻠﻚ ﻣﻌﻄﻴﺎت
ﻣﺴﺒﻘﺔ أﻳﻀﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ وأﻛﻴﺪة ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻧﺤﻮ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻧﻈﺮﻳﺔ"  37ﻟﻤﻘﺎم اﻟﺨﻄﺎب ،ﻏﻴﺮ أن
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺄوﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻊ ﻟﻴﻜﻮف ) (LAKOFF Gأﻋﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻲ أﻫﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻮﻟﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﺗﺘﻠﺨﺺ ﻫﺬه اﻟﺘﺼﻮﻳﺒﺎت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﻬﺎ ﻟﻴﻜﻮف وزﻣﻼؤه ﻓﻲ
38
أرﺑﻊ ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ:
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻊ
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻨﺒﺮ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ واﻟﺘﻔﺨﻴﻢ
 اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﻗﺘﻀﺎء )أو اﻟﺘﻀﻤﻦ(
 دراﺳﺔ ﺣﺮوف اﻟﻜﻢ وأدوات اﻟﻨﻔﻲ.
 .4ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ):(Logical Semantics
ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ أو ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮري ) ،(Formal Semanticsأوﻣﺎ
ﻳﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺨﺎﻟﺺ ) ،(Pure Semanticsﻳﻌﺮﻓﻪ ﻻﻳﻨﺰ ﺑﻘﻮﻟﻪ إﻧﻪ"...دراﺳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ"  ،39ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﺔ ﻳﻨﺰﻋﻮن ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻬﻮر اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ .ﻓﻌﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﻳﻄﻠﻘﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،أو ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ
اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﺼﻄﻨﻌﺔ ﻳﻄﻠﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻟﻐﺎت" ،أﻣﺎ ﻛﺎرﻧﺎب ﻓﻴﻤﻴﻞ إﻟﻰ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ
ﺑﻌﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺨﺎﻟﺺ وﻫﻮ أﺣﺪ ﺗﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺤﺪﻳﺚ ).(Modern Logic
 :1-4اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻟﻠﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ:
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ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﺗﺒﺬل ﻟﺒﻠﻮغ ﺻﻴﺎﻏﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ) (Formalizationﻟﺒﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ .وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺘﻤﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت
اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻠﻐﺔ؛ "ﻓﺈن ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻳﺸﻜﻞ
اﻟﺠﺰء اﻷﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻏﻴﺮ أن ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ أﺧﺬ ﻳﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ
اﻟﻨﺤﻮ 40 ".ﺑﻴﺪ أن اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻏﻴﺮت ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎه ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ إذ "ﻳﺒﺪو اﻵن أﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إﻟﻰ أن ﺗﻜﻤﻞ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﺛﺎن أﻋﻠﻰ ،ﻫﻮ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ 41 ".وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﺈن "اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻠﻐﺎت اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺬ أﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ،وإﺟﺮاء ﻣﺘﺪاوﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻷﻣﺮ
ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺑﺤﻴﺚ أول ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻐﺮض إﻳﺠﺎد ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
ﻗﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي 42 ".ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﺮد ﻟﻬﺎ ﻻﻳﻨﺰ ﻓﺼﻼ ﺑﻌﻴﻨﻪ
أﺳﻤﺎه "ﺻﻴﺎﻏﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﺠﻤﻞ" ) ،(Formalization Of Sentense Meaningﻇﻬﺮت ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،1960وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ اﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ وﻏﻴﺮ اﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ ،اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻊ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﺗﺰ وﻓﻮدور اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﺪت ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﻟﺘﺸﻮﻣﺴﻜﻲ.
أﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻧﺸﺄت ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺳﻨﺔ  1960ﻋﻠﻰ ﻳﺪ رﻳﺸﺎر
ﻣﻮﻧﺘﺎج ) ،(Richard Montagueوﺗﻄﻮرت ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻪ .واﻟﻴﻮم ،ﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻮاﻋﺪة؛ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺟﺎﻫﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ دراﺳﺔ ﻣﻀﻤﻮن ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻤﻞ ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ
أدوات رﻳﺎﺿﻴﺔ دﻗﻴﻘﺔ وﻣﺤﺪدة .ﻳﻘﻮل ﻻﻳﻨﺰ واﺻﻔﺎ ﻫﺬه اﻷدوات اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺠﻤﻞ" :ﻳﺠﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻋﻞ أن ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮري اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﻮ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻘﻨﻲ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻌﺴﺮ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ دون اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ وﻛﺬا اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﺟﺰء
ﻣﻨﻪ 43 ".ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮري ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻺﺣﺎﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،إﻻ أﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ أﻳﺎﻣﻨﺎ
ﻫﺬه ﻣﻊ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮر اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻠﻢ دﻻﻟﺔ ﺷﺮوط اﻟﺼﺪق ) Truth-Conditional
 44 ،(Semanticsواﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺑﻨﺎء ﻟﻐﺎت ﺻﻮرﻳﺔ )" (FORMAL LANGUAGESﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻘﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ ﻣﺆﺧﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ...ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮري ،ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻳﺘﻨﺎول
45
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻠﺘﺪاوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ ﺗُﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ دراﺳﺔ اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ".

 :2-4ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﺎذج وﺷﺮوط اﻟﺼﺤﺔ ):(Models Theory And Truth Conditions
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ﺑﻠﻘﺎﺳﻤﻲ

ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻤﺎذج وﺷﺮوط
اﻟﺼﺤﺔ ) .(Models Theory And Truth Conditionsﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮي،
ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ،وإﻧﻤﺎ ﺗﻤﺖ ﺑﺼﻠﺔ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ،ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻬﺎ،
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻨﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮﻫﺎ ،إﻧﻬﺎ وﻣﺜﻴﻼﺗﻬﺎ "...
ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ دراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ دراﺳﺔ ﺻﻮرﻳﺔ أي ﺷﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻷدوات واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻖ 46 ".واﻟﻤﻨﻄﻖ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،ﻏﻴﺮ أﻧﻪ
ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ "اﻟﺠﻤﻞ" دون اﻟﻤﻠﻔﻮﻇﺎت ،ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺗﺒﻂ إذن ﺑﺪﻻﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ داﺧﻞ اﻟﻨﻈﺎم
47
اﻟﻠﻐﻮي .ﺗﻨﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ )أو إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ( ) Verificationalist Theory Of
 ،(Meaningوﻧﻈﺮﻳﺔ ﺷﺮوط ﺻﺪق اﻟﻤﻌﻨﻰ ) .(Theory Of truth-Conditional Meaningﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ ،ﻧﺸﻴﺮ ﺑﺪاﻳﺔ إﻟﻰ أن ﻣﻔﻬﻮم إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ ) (Verifiabilityﻣﻔﻬﻮم ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻛﺜﻴﺮ
اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻖ وﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴ ﻔﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،وأداة ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪارﺳﻮن ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﺼﻮري ،وﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺼﺪق ) ،(Truthﺑﻤﻌﻨﻰ ﻫﻞ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو ﺗﻠﻚ ﺻﺎدﻗﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﻤﻌﻨﻰ أم ﻻ؟ وﻫﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ارﺗﺒﻄﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ )اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﻫﺎ أﻋﻀﺎء ﺣﻠﻘﺔ ﻓﻴﻴﻨﺎ وﺗﻠﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻬﺎ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ وﺟﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ) Modern

 ،(Philosophical Semanticsوﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮﻳﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﺎرﻧﺎب وﻫﺎﻧﺲ راﻳﺸﻨﺒﺦ
ﻧﺸﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أﻧﻈﻤﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ ،ﻫﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺼﻮري
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻛﺜﺮة اﻟﻌﻴﻮب واﻟﻤﺂﺧﺬ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ
ﺑﻤﻨﺎﺻﺮي ﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﻣﺜﻞ راﻳﻞ وﻓﺘﻐﻨﺸﺘﻴﻦ )ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي اﺣﺘﻮى ﻛﺘﺎﺑﻪ )(Investigation
أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮة واﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ) (Philosophers Language Ordinaryإﻟﻰ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﻓﺮﺿﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .ﻳﻘﻮل راﻳﻞ ﻋﻦ ﻧﺰﻋﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﺼﺤﺔ،
إﻧﻬﺎ ﻓﻌﻼ " ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ إﺑﺮاز أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺤﺪث اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ ﻳﻘﻮل ﺻﻮاﺑﺎ وﺑﻄﺮق
ﺷﺘﻰ 48 ".اﻋﺘﺪ ﻻﻳﻨﺰ ﺑﺎﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة ﻷﺣﺪ أﺑﺮز أﻗﻄﺎب اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ،وﻫﻮ أﻳﺮ
) ،(Ayerﻟﺸﺮح ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر .ﻫﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ ﻣﺆداﻫﺎ أن " ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ داﻟﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ،ﻓﻘﻂ
إذا ،ﻛﺎن ﻳﻌﺮف ﻛﻴﻒ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﻣﻌﺒﺮا ﻋﻨﻬﺎ 49 ".ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻲ
ﻳﻀﻌﻬﺎ أﻳﺮ ﺑﻴﻦ أﻳﺪي اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻻﺑﺪ أﻻ ﺗﺼﺮف أذﻫﺎﻧﻨﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻞ أو اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ  50ﻫﻮ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ ،وإﻧﻤﺎ ﺗﺰودﻧﺎ ﻫﺬه اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺼﻨﻒ ﺧﺎص ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻫﻮ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ أو اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .ﻻﻳﻨﺰ -وﻫﻮ ﻟﻐﻮي ﺧﺎﻟﺺ -ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﻔﻬﻮم إﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻳﺪرﺟﻪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ اﻟﻤﺴﻤﺎة ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮي ﻛﻤﻌﻴﺎر ﻣﻜﻤﻞ ﻻﺧﺘﺒﺎر ﺻﺤﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﺠﻤﻞ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ.
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 .5ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻔﺘﻐﻨﺸﺘﻴﻦ ):(Use Theory
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺘﻐﻨﺸﺘﻴﻦ  51ﻓﺈن ﻻﻳﻨﺰ ﻳﺒﺪي ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﻋﺠﺎﺑﻪ ﺑﺄﻓﻜﺎر ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺬي
أﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮه ،ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺒﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ﻫﺎﻳﻨﺘﻴﻜﺎ ) (Hintikka.Jأن ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﻢ "ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت" ) (Words Game Theoryﻓﻲ
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺘﻐﻨﺸﺘﻴﻦ ﻋﻨﻮﻧﺘﻬﺎ ﺑـ ) Semantics Of
 52 .(Words Game Theoryأﻣﺎ ﺑﺮﻳﻜﻞ ) (Brekle.Hﻓﻴﺴﻤﻴﻬﺎ "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺪﻻﻻت"
) ،(Theorie De L’utilisation Des Significationsوإن ﻛﻨﺎ ﻓﻲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻻ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺪﻻﻻت
وإﻧﻤﺎ ﻧﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻤﻔﺮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت ،ﻓﺘﺘﻐﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﺪﻻﻻت ﺑﺘﻐﻴﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻨﺎ ﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻳﺼﻮﻏﻬﺎ ﻓﺘﻐﻨﺸﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮا إﻳﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺸﻬﻴﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ" :ﻻ ﺗﺴﻞ ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﺳﻞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل" ) ،(Don’t Ask For The Meaning; Ask For The Useﻫﻲ دﻋﻮة
ﺻﺮﻳﺤﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻷن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ وﻟﻜﻞ اﻟﻮﺿﻌﻴﻴﻦ
اﻟﺠﺪد ﻫﻮ؛ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺪﻳﺪات واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ
واﻟﻤﺎﻫﻴﺎت دون اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻲ؛ ﺳﻴﺪﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻮﺗﻘﺔ اﻟﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﺎ ،وﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪات
ﻋﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺎرﻧﺎب .ﻏﻴﺮ أن ﻓﺘﻐﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﻳﻘﺪم ﺻﻴﻐﺔ ﺟﺪﻳﺪة أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ ﺣﺪ
اﻟﻘﻮل" :ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ دﻻﻟﺔ وإﻧﻤﺎ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻت ﻓﺤﺴﺐ ".اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﻣﻌﻨﻰ ﻟﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺿﻮء
ﺗﺄدﻳﺎﺗﻬﺎ ،ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﻤﻨﺢ اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻺﺷﺎرة؟ إﻧﻬﺎ ﺗﺤﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 53 .ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻃﺮﺣﻪ ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺮدﻓﺎ إﻳﺎه ﺑﺠﻮاﺑﻪ ،ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺪد
ﺗﻌﺪد ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺨﻄﺎب ،واﻟﻤﺘﺠﺪد ﺗﺠﺪد ﻣﻼﺑﺴﺎت اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﻓﺘﻐﻨﺸﺘﻴﻦ؛ ﺧﻄﺄ
54
ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ أوﻻ ،وﺧﻄﺄ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺮح ﺛﺎﻧﻴﺎ.
ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻮر ﻛﺜﻴﺮا ﻣﺎ أﻃﺮاه ﻻﻳﻨﺰ ودﻋﻤﻪ ،ﻓﻔﻬﻢ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﺎ ﻣﻔﺮدات وﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻳﺨﺘﻠﻒ
ﻗﻠﻴﻼ أو ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﻓﻬﻢ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﻔﺮدات أو اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻓﺮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻐﻮي،
اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮض أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ "ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ
ﻟﺤﻈﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى أﻧﻬﺎ ﺧﺎﻃﺌﺔ 55 ".وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻓﻬﺎﺟﺲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ أذﻫﺎﻧﻨﺎ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪات
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻸﺷﻴﺎء؟ ﻫﺎﺟﺲ ﺳﻴﻈﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ إﻻ إذا وﻇﻔﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل 56 .ﺛﻢ
إن اﻟﺸﻲء اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺠﻞ ذﻟﻚ ﺑﺮﻳﻜﻞ -ﺑﻌﺪﻣﺎ اﺧﺘﺒﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻓﻲ أﻃﺮوﺣﺔ
ﻟﻪ وﺗﺄﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻬﺎﻣﺔ -ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻊ ﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻐﻮي ﻣﺎ ،اﺳﺘﻌﻤﻞ
ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺎ أو ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﺗﺄدﻳﺎﺗﻪ "اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ،
57
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ".
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺑﻠﻘﺎﺳﻤﻲ

اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺗﺼﻮر ﻫﺬه اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻣﺮﻫﻮن ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ،واﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻫﻮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛ ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺘﺮادﻓﺎن ،ﻫﺬه اﻟﻔﻜﺮة ﻻ ﻳﻨﻔﻴﻬﺎ ﻻﻳﻨﺰ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻻ ﻳﻨﻔﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﻌﺠﻤﻲ أو اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺬي ﺗﺤﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻗﺒﻞ أن ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻳﺤﺘﻮﻳﻬﺎ ﺳﻴﺎق
اﻟﻤﻘﺎم .ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻳﻨﺰ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻌﺘﺪ ﺑﺎﻟﺪﻻﻻت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺘﺔ أوﻻ
) ،(Dennotative Meaningﺛﻢ ﻳﺘﻌﺪاﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ) (Contextual Meaningأو
اﻹﻳﺤﺎﺋﻴﺔ ) ،(Connotative/Lexical Meaningذﻟﻚ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻻ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺤﺴﺐ وإﻧﻤﺎ ﺗﺠﺘﻬﺪ ﻓﻲ وﺻﻒ اﻟﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻤﻮد ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ " إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻗﺪ ﻣﺎﻟﺖ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ إﻟﻰ وﺻﻒ أداء ﻟﻐﻮي واﺣﺪ ،ﻓﺎﻻﻫﺘﻤﺎم أﺻﺒﺢ ﻳﻮﻟﻰ
58
ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻻت اﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻬﺬا اﻷداء ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻔﺮوﺿﺎ وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ".
واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ أﻓﺮد ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮي -اﻟﺬي ﺿﻤﻨﻪ ﺗﺼﻮره ﻟﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ -ﻓﺼﻼ
ﻣﻨﻔﺮدا ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ،وﻳﺬﻫﺐ راﻳﻞ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﻘﺎﻻﺗﻪ إﻟﻰ أن اﻟﻤﻘﻮﻟﺔ اﻟﺸﻬﻴﺮة :ﻻ ﺗﺴﻞ ﻋﻦ
اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﺳﻞ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل "رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ،وأﺗﻤﻨﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻛﺬﻟﻚ ،ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻟﻠﻔﻼﺳﻔﺔ وﻟﻴﺲ
ﻟﻠﻤﻌﺠﻤﻴﻴﻦ أو اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﻴﻦ"  59إذن ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﻨﻰ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺸﻜﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ،
ﻓﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﻲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ أم ﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.
ﺧﺎﺗﻤــــﺔ:
ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺗﻈﻞ ﻏﻴﺮ واﻓﻴﺔ ،ﻓﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻮﻓﻖ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﻔﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﻲ
واﺣﺘﻮاءه ،وﻋﺠﺰت ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻨﺎه ﻋﻤﻘﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻠﻴﻪ ﻗﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻼ
وﺗﻨﻈﻴﺮا ،ﻛﻤﺎ ﺗﺠﻠﻴﻪ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻗﻠﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻌﻠﻢ
وﺑﻘﻀﺎﻳﺎه ،ﻓﺎﻟﻠﺴﺎ ﻧﻴﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺮ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ،وأﺳﻘﻄﺖ ﻫﺬا اﻟﻮﻟﻴﺪ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ
اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ وﻛﺄﻧﻪ اﻻﺑﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻪ ،.واﺿﺤﻰ ﺣﺎل اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻻ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ
ﺑﻨﺎء ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻠﺪﻻﻻت ،وﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ وﺻﻒ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﺪﻻﻻت اﻟﻐﻮﻳﺔ وإﻧﻤﺎ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻓﻌﻼ اﻧﻬﺎ
ﺗﺤﺮرت ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ ،وﺗﻨﺎءت ﻋﻦ وﺻﻒ ﺑﻨﻴﺘﻬﺎ .وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
أﻣﻬﺎت اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﺗﻌﻴﺮ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ،وإن
ﻓﻌﻠﺖ ﻓﻬﻮ اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺴﻴﻂ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ،ﻛﺎﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﺜﻼ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺖ وﻷﻣﺪ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﺋﻞ
ﺑﻀﺮورة ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ دون اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ.
وﻣﺮد ذﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻟﺠﻪ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ؛ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﺔ أو اﻟﻤﻌﻨﻰ،
ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻄﻰ اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻫﻮ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻛﻞ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف؛ ﻓﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻪ
اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ،واﻷدب واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺮﻗﺺ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ .ﻓﻬﻮ
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻳﺘﻌﺪى اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻛﺎﻟﻤﻨﻄﻖ واﻟﻄﺐ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ...اﻟﺦ ،وﻫﺬا
ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﺘﺸﻌﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ،ﻣﺘﺮاﻣﻲ اﻷﻃﺮاف ،ﻳﺘﺠﺎذﺑﻪ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت .أﺿﻒ
إﻟﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ أن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻓﻲ اﻟﺪﻻﻟﺔ
وﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻷﻫﻤﻴﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻛﺎن ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ،ﻛﻤﺎ أن إﻫﻤﺎل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻣﺮده
إﻟﻰ ﺗﺨﻮف اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻣﺘﺜﺎل ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ
واﻟﺼﺮاﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻻﺣﺘﻮاﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق ﻣﻘﻄﻌﻴﺔ
ﻛﺎﻟﻨﺒﺮ واﻟﺘﻨﻐﻴﻢ.
اﻟﻬﻮاﻣـــﺶ:
 -1ﻏﺎﻟﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ ﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪﻻﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺑﺤﺎث وأﻃﺮوﺣﺎت،
ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷﺑﺤﺎث ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﺐ ،اﻟﺮﺑﺎط ،اﻟﻤﻐﺮب،1999 ،ص.80 :
 2ﻓﺎﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﺴﻘﻴﺔ أواﻟﻘﻠﻮﺳﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ) (Théorie Glossematiqueﻟﻴﻠﻤﺴﻼف ﺗﺴﻠﻢ ﺑﺄن اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺪاﻟﺔﻻﺑﺪ أن ﺗﺤﻠّﻞ إﻟﻰ وﺣﺪات أﺻﻐﺮ أي"أوﺟﻪ اﻟﻤﺤﺘﻮى" ) ،(Figures De Contenuﻓﺎﻟﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
"اﻟﺸﻜﻞ" ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻚ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻘﺒﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ "اﻟﺪﻻﻟﺔ" .ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺪال ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﺋﺘﻼف
اﻟﺤﺮوف أواﻟﻔﻮﻧﻴﻤﺎت ،ﻓﺈن اﻟﻤﺪﻟﻮل ﻳﺘﻜﻮن،ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻦ اﺋﺘﻼف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮى واﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻤﻰ "اﻟﺴﻤﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ" ) .(Semesﻳﻨﻈﺮ ﻣﺜﻼFabre & Baylon, La Semantique, P:71/7 :
Mounin.G, Cles Pour La Semantique, Ed. Seghers, paris, France 1972, P:156-160

 3ﻟﻴﻜﻮف ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪي ) ،(Generative Semanticsﻣﻦ ﻣﺆﻟﻔﺎﺗﻪ ﻧﺬﻛﺮ:) (Linguistique Et Logique Naturelleوﻛﺘﺎب )(On Generative Semantics
4 -Lyons John, Linguistic Semantics. An Introduction, P:102.

 5وﻫﻲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻗﺮﻳﻤﺎس ) (J.Greimas.Aﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑﻪ "ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺒﻨﻮي" ،ﺣﻴﻨﻤﺎﻛﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺑﻠﻮغ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﻀﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ .ﻳﻨﻈﺮ ﻛﺘﺎﺑﻪa :
Sémantique Structurale, Col Larousse, France, 1966 Introduction.

 6إﻳﻨﻮ آن ،ﻣﺮاﻫﻨﺎت دراﺳﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ت.أودﻳﺖ ﺑﺘﻴﺖ وﺧﻠﻴﻞ أﺣﻤﺪ ،ط ،1دار اﻟﺴﺆال ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔواﻟﻨﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،1980 ،ص. 40 :
7 Bierwish Manfred, Modern Linguistics, Its Development, Methods And Problemes,
Mouton, Paris, 1971, P: 40.

 8ﺗﻮدوروف ،ﻓﺮﻳﺠﺔ ،ﺳﺘﺮاوﺳﻦ وآﺧﺮون ،اﻟﻤﺮﺟﻊ واﻟﺪﻻﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،ت .ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدرﻗﻨﻴﻨﻲ ،ط ،2ﻣﻨﺸﻮرات إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﺸﺮق ،اﻟﻤﻐﺮب ،ﺑﻴﺮوت ،2000 ،ص.23:
9 -Ullmann Stephen, Semantics An Introduction To Science Of Language, P. 54.
10 -Lyons John, Introduction To Theorical Linguistics, 2nd Ed, Cambridge Univresity
Press, Great Britain, 1971, P:400/ 401.
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 -11ﻏﺎﻟﻴﻢ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺒﺎدئ ﻟﺘﺄﺻﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺪﻻﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ص. 47/46 :
 12اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص. 47 :13 Lyons John, Linguistic Semantics. An Introduction. P:40 /41.

14اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ.
 -15ﻣﺎزن اﻟﻮﻋﺮ ،دراﺳﺎت ﻧﺤﻮﻳﺔ ودﻻﻟﻴﺔ وﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ،ص.111 :
 -16اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
 -17اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.188 :
 -18اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.189 :
19 Bloomfield. L, Language, P: 133/149.

 -20اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ .
 -21اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
22 Lyons John, Chomsky, Ed. 3rd, Fantana Press, Great Britain, 1991, P: 33.

 -23اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
- 24اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
 -25اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
 -26اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.34/33 :
 -27اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.34 :
 -28اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
 -29ﺟﺤﻔﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ،ص.9 :
 -30اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.11 :
 1اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص.367/363 :
31- Lyons John, Chomsky, P: 63/ 64.

 -32اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
- 33اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ص.64 :
 -34اﻟﻔﺎﺳﻲ اﻟﻔﻬﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ،اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ص.363 :
35- Lyons John, Chomsky, P:65/56 .
36- Mounin George, Clefs Pour La Semantique, P: 168.
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37- Ruwet Nicolas, Introduction A La Grammaire Generative, 2eme Ed, Paris, 1968,
P:21.

.154 : ص،1985 ، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت، اﻟﻜﺸﻮ ﺻﺎﻟﺢ-38
39- Lyons John, Element De Semantique, P: 115 /142.
40- Abraham Samuel& Kiefer Ferenc, A Theory Of Structural Semantics, Introduction.

. اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-41
. اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-42
43- Lyons John, Linguistic Semantics. An Introduction., P: 198 /199.
44- Lyons John, Language And Linguistics, An Introduction, P: 170/171.

. اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ-45
46- Lyons John, Element De Semantique, P: 138/142.
47- Hurford James.& Heasley Brendan, Semantics A Cours Book, 1st Pub, Cambridge
University, 1983, P: 131 .
48- Lyons John, Linguistic Semantics. An Introduction, P: 140.

.  اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-49
. اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-50
. اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-51
52- Hintikka Jaakko, Fondement D’une Theorie De La Langue, Tra .Naddine Lavaud,
Presses Universitaire De France, Paris, 1994.

. 1983 ( اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﺳﻨﺔTHE GAME OF LANGUAGE) و ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻛﺘﺎب
53- Armongaud.F, La Pragmatique, Col, Que Sais-Je?, Presses Universitaires De
France, Paris, 1985, P: 27.
54- Lyons John, Linguistique Generale. Introduction A La Linguistique,
Theorique, Tra.Dubois-Charlier, Et Robinson, Lib. Larousse, Paris 1970, P: 315/316.

. اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-55
.316 : ص، اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ-56
57 Brekle Herbert. La Semantique,.Tra.Cadio.P & Girard.Y, Lib. Armand Colin, Paris,
1972, P: 78/ 79.
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 ﻣﻌﻬﺪ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب، ﺧﻮﻟﺔ ﻃﺎﻟﺐ اﻹﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ. ت، اﻟﻠﺴﺎﻧﻴﺎت وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت: ﻣﻘﺎﻟﻬﺎ، داﺑﻦ ﻟﻮﻳﺰ58
.160 : ص،2: ع، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآداﺑﻬﺎ
59 Parkinson. G. H. R, The Theory Of Meaning, 4th Ed, Oxford University, Great
Britain, 1978, P: 114 .
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